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のロンドン・サミットおよび 1994 年地球サミット（UNCED The United Nations Conference on 
Environment and Development 環境と開発に関する国連会議）においてであった。（「熱帯林の消
失は現在，地球環境問題の最も切迫した問題である」ロンドン・サミット経済宣言　項 51b，54　
1991 年 7 月，地球サミット「アジェンダ 21」セクションⅡ開発資源の保護と管理　第 11 章「森林
減少対策」1994 年 6 月）。
　国連食糧農業機関（FAO）の統計によれば，全世界の森林面積は1990年には4,077,291千 haであっ
たが，2005 年には 3,952,025 千 ha（南極を除く陸地面積の約 3割に相当）となった。すなわち，こ
の間に 125,266 千 ha の森林が消滅した（全世界の森林面積の 3.1％に相当する）。森林面積の変化
は地域の差がある。東アジアは増加，ヨーロッパは微増，しかし東南アジアやアフリカや南アメリ
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カでは大きく減少している。すなわち，熱帯雨林の森林減少が地球規模で進行している。全世界で
は造植林等による増加分を差し引いても，日本の森林面積の 3分の 1に相当する 730 万 ha が毎年
減少している。アジアやヨーロッパでは森林面積が増加しているが，熱帯での森林の減少は，アフ
リカで 400 万 ha，南アメリカで 420 万 ha，南および東南アジアで 280 万 ha など，毎年大面積の
森林が減少し，熱帯地域では他の地域に比して森林消失に歯止めがかかっていない。（1）
























































パンパンガ川流域である。パンパンガ川は中央ルソン平野 Central Luzon plain を南へと流れ下り
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採，焼畑利用，過放牧と，いわゆる森林破壊が進行してゆくプロセスの途上で，ある限界点を越え



















































































































クト報告書」では，1981 ～ 1985 年の期間において 1年間に 1170 万 ha の熱帯林の消滅が予測され
ていたが，1990 年 8 月 16 日の FAO「1990 年熱帯林資源の現況報告」では既報を大きく修正し，
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1991 年の 3 月下旬，国家公務員から私学教員に移る節目に筆者は熱帯林再生のための一つの企て
を始めた。インドネシア共和国の学園都市ボゴール市において，11 ケ国の熱帯林再生研究の文字
通り第一線の研究者達を集めた国際会議の開催を契機に，NGO“BIO-REFOR”（熱帯林再生研究
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Tropical Forest Conservation by Means of
Integrated Watershed Management:
Sustainable Development in the Tropics by Integrated Watershed Management
Kimihisa MURAKAMI
Summary
　 Deforestation in the tropics is not caused by felling trees alone.  In underdeveloped countries 
in the tropics, people who are suffering due to overpopulation and shortage of food move out of 
the cities.  Searching for the land on which to grow their food, they climb uphill to where virgin 
forest has been saved and commit very primitive slash-and-burn cultivation, which is different 
from traditionally regulated shifting cultivation.  This trend, the expansion of a confused, de-
structive type of shifting cultivation, is the major cause of deforestation in the tropics today.  To 
cope with this problem, an Integrated Watershed Management system should be designed and 
conducted in those areas.  To realize such a management system, the land-use plan requires ad-
equate “land-use zoning,” which is the arrangement of the land into five zones: a preservation/
protection zone, a conservation zone, an agro-forestry zone, an agricultural zone, and an urban-
ized/industrialized zone.
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